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In this thesis, the main objective is to investigate whether ASEAN-5+2 countries meet 
the conditions for creating an AMU with the yen as the currency unit. First, the results of 
BEKK-GARCH (1, 1) and the dynamic correlation coefficients show that only 
Singapore, Korea, and Thailand have the potential to adopt the yen as the regional 
currency unit. Second, the Maastricht criteria only have a significant impact on real GDP 
per capita growth for Japan, Korea, Singapore and the Philippines in the long term. In 
addition, the Maastricht criteria show that there were symmetry impacts on the growth 
of real GDP per capita for Japan, Korea, Singapore and the Philippines. Thus, only these 
four out of the seven countries (Japan, Korea, Singapore and the Philippines) appear to 
be potential candidates for establishing the AMU. Overall, the findings do not suggest 
the possibility of a formation of a full-fledged AMU by the ASEAN-5+2 countries. 
However, the formation of a sub-grouping of a few of the countries in the ASEAN-5+2 
is more feasible, that is Japan, Singapore, and Korea. This is because these countries 
have higher institutional quality and fulfill the Maastricht treaty as well as being close in 
exchange rate regimes, and also have symmetrical economic behavior. 
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Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai 
memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sains 
 
YEN PENYEGERAKAN DAN PEMUSATAN MAASTRICHT ANTARA 
NEGARA ASEAN-5, JEPUN DAN KOREA 
 
Oleh 
 
KELLY WONG KAI SENG 
 
Julai 2010 
 
Pengerusi: Prof. Azali Mohamed, PhD 
Fakulti: Ekonomi dan Pengurusan  
Dalam tesis ini, tujuan utama adalah untuk menyiasat adakah ASEAN-5+2 negara dapat 
memenuhi syarat keperluan untuk mencipta satu AMU dengan menggunakan yen 
sebagai unit mata wangnya. Pertama, hasil BEKK-GARCH (1, 1) dan pekali korelasi 
dinamik menunjukkan bahawa hanya Singapura, Korea, dan Thailand mempunyai 
potensi untuk mengadopsi yen sebagai unit mata wang serantau. Kedua, kriteria 
Maastricht hanya menunjukkan kesan yang signifikan terhadap KDNK benar per kapita 
untuk Jepun, Korea, Singapura dan Filipina dalam jangka panjang. Selain itu, kriteria 
Maastricht menunjukkan bahawa ada kesan simetri terhadap pertumbuhan KDNK benar 
per kapita untuk Jepun, Korea, Singapura dan Filipina. Jadi, hanya empat dari tujuh 
negara ini (Jepun, Korea, Singapura dan Filipina) tampaknya sebagai calon berpotensi 
untuk membina AMU. Secara keseluruhan, penemuan tidak menyarankan kemungkinan 
pembentukan AMU penuh olehnegara-negara ASEAN-5 +2. Namun, pembentukan sub-
pengelompokan beberapa negara di ASEAN-5 +2 adalah lebih layak, iaitu Jepun, 
Singapura, dan Korea. Hal ini kerana negara-negara tersebut mempunyai kualiti yang 
lebih tinggi institusi dan memenuhi perjanjian Maastricht dan juga menjadi dekat dalam 
rejim kadar pertukaran, dan juga memiliki perilaku ekonomi simetris. 
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